The presence of apiin (I) in celery was earlier reported by several authors~). But a couple of years back the complete absence of apiin in Indian celery (Kava/Is) seeds (Apium graveolens)=) and the presence of two new anthoxanthin glycosides, graveobioside-A [Luteolin-7-apiosyl glueoside (II)] and graveobioside-B [Chrysoeriol-7-apiosyl glucoside (III)] was reported.
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In a recent publication a) on the anthoxanthin glycosides of Apium petroselinum, apiin was assumed to be the only component but on chromatographic examination it was reveaIed that there are present at least three componen~s~), only one of them being apiin. This suggested to the authors to reexamine one of the products of Indian celery (KaraNs) namely graviobioside-B which melted over a range of two degrees (214--16 ~ in a sulphnric acid bath. When examined on a I~OFLE~'S block under the microscope (which has since become available) the behaviour of the product on melting was not uniform. In fact it had a long range of about ten degrees. It was therefore re-investigated by paper chromatography.
Paper chromatography of graveobioside-B using Whatman filter paper No. t and No. 3 and the same technique as described earlier ~) led to the conclusion that the graveobioside-t3 is a mixture of two components which have been identified as apiin (I) by an alongside chromatography with an authentic sample obtained from Apium petroselinum. The identity of the second component was confirmed as chrysoeriol-7-apiosyI glucoside (III) by the identification of its hydrolytic products by using alongside chromatography with authentic samples of chrysoeriol-apiose and glucose.
Further work on the quantitative side is in progress. VARSHNEY and RAHMAN: Naturwiss. 44, 444 (1957) .
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Enzymatische Phosphorylierung von Myo-lnosit durch ein Enzym aus Here
Es wird allgemein angenommen, dab niedere Phosphorylierungsprodukte des Myo-Inosits als Zwischenprodukte bei der Biosynthese der Phosphoinositide (Phospholipoide, welche Inosit enthalten) Iungierenl). Diese Vorstellung wird auch dadurch unterstiitzt, dab vor kurzem der Nachweis yon freiem Inositmonophosphat in der Leber verschiedener Tiere, im Rinderherz und im Rinderhirn gelungen ist~ Dieser konnte dadnrch erbracht werden, dab man das entstandene Inositmonophosphat vom freien Inosit mit Hilfe eines basischen Ionenaustausehers trennte, das Inositphosphat nach der Elution zu Inosit verseifte und diesen papierchromatographisch nachwies. 2,1 mg Inosit, 32,5 mg ATP und 0,2 mg MgCI 2 wurden in 0,2 molarem Tris-HC1-Puffer yon pi~ 7,5 gel6st und 1 Std land mit der Enzyml6sung inkubiert (Gesamtvolumen 3 ml). Die Reaktion wurde durch Zugabe yon 2 ml t 0tiger Trichloressigsgure gestoppt und die Nucleotide durch Adsorption an aktiviertem Norit A entferntT). Die Reaktionsmischung wurde mit Dowex t • i0 (200 bis 400 mesh) behandelt, der Austauscher mit Wasser inosit-frei gewaschen, das Inositphosphat mit Ameisensgure eluiert und schlief31ieh durch 20sttindige Hydrolyse in 5,8 n HC1 bet tt0 ~ unter Druck in InosJt fiberftihrt2). Der Inosit konnte dann papierchromatographiseh [System: Ameisens~ture-Aceton-Wasser; aufsteitend, nach HUTCHISON u. Mitarb. s)] nachgewiesen werden; die Inositflecken wurden mit alkaliseher Silbernitratl6sung sichtbar gemaeht 9).
Arbeiten zur weiteren Charakterisierung der Enzymaktivitgt und insbesondere zur 1gntscheidung der ~Frage, ob es sich hier um eine Nebenaktivitgt der Hexokinase oder um einen eigenen Enzymtypus, eine Inositkinase (rationeller Name: ATP-Inosit-Phosphoryltransferase), handelt, Mud zur Zeit im Gange. 
With, f. Chemisches Institut der Universitgit
Uber die Anthoeyanverteilung in bunten LaubbBttern
In frfiheren Untersuchungen haben wit ausffihrlich den Zusammenhang dargestellt, der zwischen der Ausbildung yon Silberflecken ant der Oberseite yon Blgttern und dem Fehlen yon Anthoeyan (Cyanidinglycoside) auf der Blattunterseite bestehtl),2). Aber nicht nur bet Begonien, sondern such bet Melastomataceen, Gesneriaeeen und Piperaceen konnten wir neuerdings eine derartige 13eziehung konstatieren. Sie tritt sowohl unabhgngig yon der spezifischen anatomischen Struktur, die die Silberfieckenzeichnung hervorruft, Ms such unabhgngig yon der Art des Anthocyans ant; denn bet den untersnchten Melastomataceen linden sich als Aglucon des Anthocyans vor allem Malvidin und Delphinidin an Stelle des Cyanidins, das bet 13egonien ausschlieNich vorkommt Im Untersehied zu Begonienarten ist bet einigen Vertretern der oben genannten Familien zwar der Gehalt an Anthocyan unter den Silberflecken herabgesetzt, gleichzeitig sind aber Flavonole in wesentlich erh6hter Menge vorhanden, was wir auf papierchromatographischem Wege genan nachweisen konnten. Es Iiegt bier eine Mare alternative Ausbildung der beiden Flavanderivate, dem Anthocyan einerseits und dem Flavonol andererseits, vor, worauf an anderer Stelle noch ausfiihrlich eingegangen werden soll.
Wir erklgrten die enge Beziehung zwischen Silberflecken und Anthocyanverteilnng dureh eine Schattenwirkung der Silberfleckenl), indem aneinanderschlieBende Interzellularen, unter der Epidermis a) oder in ether Schicht yon Palisadenhomologen, alas Licht refiektieren~), so dab die Menge des durchgelassenen Lichtes in den unteren t31attschichten (MesophytI und Epidermis) wesentlich vermindert ist. Die Verminderung der Lichtintensit~Lt hat aber im allgemeinen eine geringere Anthocyansynthese zur Folge.
